


























































































 “EBM is the integration 
 of best research evidence
 with clinical expertise 
 and  patient values”
 （“Evidence-based Medicine: How to practice and teach EBM”, Sackett et al. 
BMJ 1996 ）




























































（assist practitioner and patient decisions）系
統的に作成された文書」
(US Institute of Medicine, 1990）
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Distribution of the Mean Number of 
Methodological Standards Satisfied by Guidelines.  






































Appropriateness Criteria for ～の背景
2005 SPECT MPI                 ( JACC 2005; 46;1587-1605)




2009 Cardiac Radionuclide Imaging
(JACC 2009; 53:2201–29, Circulation. 2009;119:1330-1352)
2009 Coronary Revascularization 
(JACC 2009; 53:530–53, Circulation. 2009;119:e561-e587)




















(Circulation. 2009; 119: e561-e587)
Acute Coronary Syndrome










































































































































J‐CHEARS 05- 1 05-12(+3) 15 3212 214
JATOS 01- 4 02-12 21 4508 215
JMIC-B 94- 1 97- 7 43 1650 38
JATE 
(pilot) 92-10 93- 2 5 97 19
GLANT 90- 8 92- 5 22 2246 102
NICS-EH 89-10 92- 4 31 429 14















































対象症例数 0 1y 2y 3y 4y 5y 6y 7y 8y 9y
3,966 3,758 3,648 3,529 3,430 2,476 830 442 349 223







































































































• Number at riskがない
症例と割付方法（施設数と分布・ブロック）
登録期間と追跡率
プロトコルの遵守
エンドポイントの質と量
デザイン論文と発表内容の整合性
データの表示の妥当性
スポンサーシップと試験システム（立案と解析）
独立した評価システム（イベントと安全性）
掲載雑誌の質
質の高い臨床試験とは？
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